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Abstract 
Following the previous study， biter constituents from Solanum melongena L. 'Usukawa-marunasu' 
were attempted to isolate and identify. As well as investigated the relationship between varietal 
differences， cultivation methods and the harvest time， and bitter taste， chemical structure of 
constituents exhibited ultra-violet absorption from Solanum melongena L.‘Usukawa-marunasu' were 
attempted to identi命collaboratedwith the Ministry ofEconomic and Industry 8ranch Office Okitama 
Yamagata Prefi巴cture.
From the comparison result， it was found that cultivation method or harvest time and biter taste is 
independent. In addition， one of th巴constituentthat exhibited ultraviolet absorption from Solanum 
melongena L. 'Usukawa-marunasu' was chlorogenic acid. However， bit巴rconstituent in Usukawa-
marunasu was not chlorog巴nicacid. Furthermore， although isolation of bitter constituent was 
performed， appropriate purification conditions were not establish巴d.As the result， isolation and 











































































た。表 1のサンプル 1.3.5.8.9番は露地栽培、サンプル 2.4.6.7番はハウス栽培品
であった。採取日は、表1に併記した。
表1 ナスサンプル 9~重
サンフ。ルNo. 品種 栽培法 採取日
薄皮丸ナス 露地 6月15日
2 薄皮丸ナス ハウス 6月15日
3 薄皮丸ナス 露地 7月15日
4 薄皮丸ナス ハウス 7月15日
5 薄皮丸ナス 露地 7月25日
6 薄皮丸ナス ハウス 7月25日
7 千両二号 ハウス 7月25日
8 薄皮丸ナス 露地 8月15日






























村化学製)移動相は、メタノール:水:トリフjレオロ酢酸70:30 : O.l(v/v/v)、流速は、 6
-84-













サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
原料の重量 (g) 308 298 176 245 224 236 562 282 
メタノール抽出物の収量 (g) 84.8 65.l 40.3 54.3 49.3 56.9 68.2 61.4 
メタノール抽出物の収量 (%) 27.6 22 22.8 22.l 21.9 24.l 12.l 21.7 
水抽出物の収量 (g) 61.9 69.8 31.9 37.7 29.9 45.7 59.4 




























































(A)、Aの類似検索結果 (B)から物質l中にはAceticacid 3，4-diacetoxy-6 -hydroxy-5ベ2








































































IH NMR (methanol開 d4，400 MHz) :・ 7.55(IH， d，J = 16.0 Hz) ， 7.05 (IH， d，J = 1.8 Hz) ， 6.95 (lH， 
dd， J= 8.2 and 1.8 Hz) ，6.7 (IH， d， J= 8.2 Hz) ，6.26 (lH， d， J= 16.5 Hz) ，5.35・5.31(IH， m) ， 
4.l8-4.l6 (IH， m) ，3.73 (IH， dd，J= 8.2 and 3.2 Hz) ，2.29-2.05 (4H， m) . 
日CNMR (methanol岡山， 100MHz) :・ 175.7，167.3，148.2，145.8，145.5，126.4， 121.7，115.1， 113.9，
113.8，74.8， 72.l，70.6， 69.9， 37.5， 36.5. 
であった。また物質3のNMRスペクトルデータは
IH NMR (methanol-の，400iv田z):・ 7.5(IH， d， J= 16.5 Hz) ， 7.04 (lH， d， J= 1.8 Hz) ， 6.95 (lH， 
dd， J= 8.3 and 1.8 Hz) ，6.77 (lH， d， J= 8.2 Hz) ，6.26 (lH， d， J= 16.0 Hz) ，5.37開5.28(lH， m) ， 































サンプルNo. 品種 栽培法 採取日 渋味(平均値)
薄皮丸ナス 露地 6月15日 1. 3 
2 薄皮丸ナス ハウス 6月15日 2.7 
3 薄皮丸ナス 露地 7月15日 2 
4 薄皮丸ナス ハウス 7月15日
5 薄皮丸ナス 露地 7月25日 3 
6 薄皮丸ナス ハウス 7月25日 2.3 
7 千両二号 ハウス 7月25日
8 薄皮丸ナス 露地 8月15日 2.7 
9 薄皮丸ナス 露地 9月15日 2.3 
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